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SALVAGE RADIOTHERAPY FOR pT3 PROSTATE CANCER WITH 
PSA FAILURE AFTER RADICAL PROSTATECTOMY 
Toshiaki WAKITA1， Norio HAYASHI1 and Nobukazu FUWA2 
IThe Dψartment 01 Urology， Aichi Cancer Center 
2The Department 01 Radiation Oncology， Aichi Cancer Center 
We assessed the effectiveness of salvage radiotherapy in 13 patients at pathologic stage T3 (pT3) 
with prostate specific antigen (PSA) failure after radical prostatectomy: 9 patients at pT3a and 4 
patients at pT3b. Three-dimensional dynamic conformal radiotherapy was used for al patients in this 
study， and the median radiation dose was 57.7 Gy (range， 44-70 Gy) in daily amounts of2 Gy. The 
median follow-up after salvage radiotherapy was 643 days (range， 193-1，562 days). In 12 ofthe 13 
patients， PSA levels decreased after salvage radiotherapy， but in 1 patient， the PSA level increased and 
hence the treatment was discontinued at 44 Gy. However， 10 patients exhibited a lasting PSA 
response. The 3-year biochemical progression-free rate was 74 %， and no serious acute or late toxicity 
was observed during the follow-up. Salvage radiotherapy is likely to become one of the effective 
treatments for the patients at pT3 with PSA failure following radical prostatectomy. 
(Hi町 okikaKiyo 51 : 575-580， 2005) 




















対象とした. PSA値の測定にはアーキテクト PSAkit 
を使用し，術後の PSA値は手術後約 lカ月で測定し，
それ以降は 1~3 カ月ごとに測定した.術後の PSA




















1 )患者背景 (Table1) 
手術時平均年齢は65 (61~78) 歳であった.術後平
均観察期間は1，477 (630~3 ， 003) 日，生検時の平均
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Table 1. Clinical characteristics of patients 
手術時平均年齢 65(61-73)歳
生検時平均 PSA 20.3 (3.4-51.5) ng/ml 
術後平均観察期間 1477 (630-3，003)日
術後 PSA再発までの平均期間 640 (64-2，718)日
放射線治療開始時平均 PSA O目 ~iQ仏 05-5. ~) ng/ml 
(中央値:0.34) 




Table 2. Pathological findings 
病理学的病期 pT3a 9例 pT3b 41J!J 
分化度 高分化 l例
中分化 91J!J 
低分化 3 1J!J 
Gleason score 6以下 l例
7 5例
8以上 4例
切除断端 陽性 12例 陰性 l例
PSA値は 20.3(3.4-51. 53) ng/mlであった.術後の
病理学的所見は， pT3a: 9例， pT3b: 4例で全例に
リンパ節転移は認めなかった.分化度は，高分化型が
l例，中分化型9例，低分化型3例であり， Greason 
scoreは6以下が i例， 7が5例， 8以上は4例であっ
















時間 (PSADT)は8.0(0. 9-19. 8)カ月であった.
また手術から salvageradiotherapy開始までの平均期
間は791 (65-2， 772) 日で， salvage radiotherapy開
始時の平均 PSA値は 0.84(0.05-5.8) ng/ml， (中央
値0.34)であった.Salvage radiotherapy後の平均観
察期間は643(193-1，562) 日であった.
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Fig. 1. ~hange in PSA levels after salvage "raetiotherapy. In 12 patients the PSA levels 




































































Literature review of salvage radiotherapy for PSA failure after radical 
prostatectomy 
Table 3. 
Disease fre ( % ) RT dose， median (range) Number of Pts Author 
46 Schild et al. 8) 
Morris et al. 10) 
64 
50 at 5 yr 
47 at 3 yr 
10 at 5 yr 
46 at 5 yr 
50 at 4 yr 
24 at 5 yr 
51 at 5 yr 
45 at 4 yr 
64 
(60 -64 ) 
(50 -70 ) 
(54 -72. 4) 
(54.6-70 ) 
(60 -75.5) 












82 Cadeddu et al. 11) 
Pisanskey et al，'Z) 
Anscher et al，'3) 
Leventis et a1.14) 
Hagan et a1.15) 
S tephenson et al. 16) 
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Table 4. Literature review of salvage radiotherapy comparing the pre司radiotherapy
PSA level 
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53 at 5 yr 
49 
21 
82 at 5 yr 
30 
Pisanskey et al. 12) 53 at 5 yr 
34 







Leventis et a1.14) 
76 at 5 yr 
26 





再発の有無について検討しているが， Gleason score 8 
未満かつPSADT6カ月未満の6例すべてに放射線治
療後再発なく，良好な治療効果を得ている20) 今回
の検討では salvageradiotherapy後再発した 3例中 2
例は Gleasonscore 9， PSADT 1カ月未満と非常に条
件は悪く，治療無効にて 44Gyにて中止した症例と
放射線治療開始後約6カ月で早期再発した症例で、あっ
たが， Gleason score 8未満かっ PSADT10カ月未満の
6症例については放射線治療後全例再発を認めていな
い.また Stephensonら16)は多変量解析を行い salvage
radiotherapy後の再発予測因子として Gleasonscore 8 
以上， PSADT 10カ月以下.放射線治療前 PSA値 2.0
ng/ml以上，切除断端陰性，精嚢腺浸潤であることを
報告している.この中で， Gleason score 8以上，




上， PSADT 10カ月以下であっても放射線治療前 PSA
値 2.0ng/ml未満での早期 salvageradiotherapy施行
により 4年非再発率は37%と報告しており，遠隔転移
















































1) 前立腺全摘術後 PSA再発をきたした pT3症例
13例に対する放射線治療 (salvageradiotherapy)の有
効性について検討した.
2) Salvage radiotherapy後， 13例中10例において
PSAの持続的低下を得られ，生化学的再発を認めて
いない.また 3年生化学的非再発率は74%であった.
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